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Subject Assessment/Evaluation Theory 
Isao SHIMADA (Nippon Sport Science University) 
This special issue discusses four syllabuses of "subject assessment/evaluation theory" from the viewpoint of 
each subject: First, collecting prior researches on assessment methods; second, analyzing ideas of those 
assessment methods; third, verifying assessment methods newly designed in class; and fourth, analyzing the 
purpose of assessment/evaluation, and the function and independence of the assessment/evaluation.  
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合衆国で実践されている NAEP(The National 


























国語科 ○ ○ ○ 
社会科 ○ ○ ○ ○ 
算数科 ○ ○ ○ ○ 
体育科 (岡出) ○ ○ ○ 























































































































評 価 基 準 は 事 前 に 生 徒 に 提 示 さ れ る
（NASPE,1995,p.107）。二つ目はアメリカにお
いて提案されたスポーツ教育モデル (Hasite, 







































































































































































評価（AfL: Assessment for Learning）とは、学
習成果の評価（Assessment of Learning）と対置
して用いられており、学習成果の評価が学習の結
果を評価するのに対して、学習指導のための評価
は学習の過程で学習の改善を意図して実施される
という意味で用いられている。また、学習の改善
を目指す過程では、生徒との目標の共有化の過程
が設定されている。 
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